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Abstract 
Music is critically important in dance, often determining the timing of dance movement. Contemporary dance is 
a new genre of dance, emerging in the 20th century. Freedom is a primary characteristic of this type of dance, in 
which dancers are not limited by a specific model of dance movement. Because dance movement involves 
freedom, it is common for dancers to rely on their own initiative, not on a model of traditional dance movement, 
and dance is sometimes performed without choreography. The current paper investigated the ways that 
contemporary dancers perceive music. In addition, we examined why contemporary dancers select particular 
movements, based on an analysis of actual movement and interviews. The analysis revealed that contemporary 
dancers commonly generate ideas for dance movement from lyrics, sound patterns, and unconscious processes. 
In addition, a high proportion of dance movement is synchronized with the timing of sound patterns, regardless 
of whether the dancer has generated an idea from lyrics or sound patterns. Dancers’ thought patterns can be 
divided into three types among dance movements that are synchronized with the timing of a sound pattern: 1. the 
dancer generates an idea from the lyrics of a piece of music, and the dance movement is synchronized with the 
sound pattern; 2. the dancer generates an idea from a sound pattern and the dance movement is synchronized with 
the sound pattern; 2. the dancer is not conscious of the origin of the movement, but the movement is synchronized 
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4 歳より バレエを始める。 
16 歳〜18 歳 ジャズ，モダンダンスを習う。 
16 歳より コンテンポラリーダンスを始める。 


















 楽曲は谷川俊太郎作詩，谷川賢作作曲の「ほん」を用いる。この楽曲は図 1 に示したとおり，拍子や速
度が比較的明確に変化する箇所がある。 








































図 1「ほん」の構成  ＊谷川賢作（2013，pp.17-19）をもとに筆者作成 
- 76 - 
 
Ⅲ 結果と考察 
 A 氏が動きを考える際の思考は，1. 歌詞から発想を得たもの 2. 音から発想を得たもの 3. 無意識 4. そ
の他という 4 つのカテゴリに分類された。その上で，舞踊動作は図 2 のようになった。すなわち，1. 歌詞
から発想を得たものからは，1-1. 音楽のテンポや旋律に関係のない演技的な要素と，1-2. 音に一致するも






している箇所を明確にするために記号と合わせて表記し，必要に応じて前後の歌詞を（  ）で示した。 
 
 



















図 2  A 氏の舞踊動作の分析結果  ＊A 氏へのインタビューをもとに筆者作成 
写真 1 写真 2 
写真 3 
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写真 4：後奏 
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写真 10：B「だがもうほんにされてしまった」 















































写真 13 写真 14 
写真 15 






























 今回の調査において，A 氏が動きを考える際の思考は，1. 歌詞から発想を得たもの，2. 音から発想を



















写真 18 写真 19 
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注 
1 クラシックバレエの基礎として，アン・ドゥオールと足の 5 つのポジションが挙げられる。アン・ドゥ
オールとは，脚の付け根から先までを外側へ向ける状態を指すものである。アン・ドゥオールと足の 5
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